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   Transrectal hyperthemia was performed on 30 patients with benign prostatic hyperplasia twice 
a week for a total of ten times with the temperature of the prostatic tissue set at 43.0°C. In our 
in vitro experiment using an agar phantom, the highest temperature was observed at approx. 1.5 cm 
from the point where the 915-MHz microwave was generated. Our histopathological study of the 
prostatic tissue, resected at open surgery after three days of hyperthermia, indicated that the effect 
of hyperthermia first occurred in the interstitial tissues, and then extended to the epithelial cells. 
Subjective symptoms and objective findings were evaluated. In almost all cases, improvement was 
observed in subjective symptoms after completion of the treatment. The residual urine volume 
improved significantly. Also, significant improvement was observed in our urodynamics study. In 
16 out of 30 cases (53%), both subjective symptoms and objective findings were still improved 
after six months.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1441-1445, 1991)






い,全身合併症を有するBPH症 例は,今 後ます ま
す増加することが予想され,こ れらの非観血的治療法










50歳以上 の排 尿 障 害 を主 訴 とす るBPH患 者 で,
自覚症 状scoreの合 計 値 が10以 上 の患 者 を 対 象 と し
た(Tablel).患者 の平 均 年 齢 は72.6歳(56～84歳)
で 全員balloonfreeであ った.温 熱 療 法 に 用 い た 装
置 はベ ル ギ ー,Tecnomatix社製"PRIMUS"で,
915MHzの電 滋 波 を 発 生 す るapplicatorとapplica-
tor衷面 を冷 却 す る装 置 お よび温 度 管 理 や 治療 全体 の
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TableLSymptomscorescale







































1ヵ月,3ヵ 月,6ヵ 月,12ヵ月で検討 した.一方,
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で自 ・他覚所見のどちらかで改善の持続が み とめ ら

































































留置術11・12)が試みられ,今 後,BPHに 対 して,こ れ




































Table4・温 熱療 法 長 期follow-upデー タ ー
報 告 者 症 例 数follow-up期間 器 種(Mz) 改 善 症 例 数(自,他覚所見)
1.Ycrushalmi,A.,cta1(イス ラ エ ル)
2.Lindner,A.,Clal(イス ラ エ ル)
3.Szmigielski,S.,eta監(ポー ラ ン ド)
4.Braf,z.r.,cta[(イス ラ エ ル)
5.Tenag且ia,R.,e[al(イタ リ ア)
6.Servadio,C.,C[al(イス ラ エ ル)
7.Zerbib,M.,clal(フ ラ ン ス)









































1)短期成績 として は,ほ とん どの症例で治療後 自
覚症状の改善,と くに夜間排尿回数,昼 間排尿回数お
よび尿線の改善がみられ,1ヵ 月間持続した.一方,









腎障害などは全例で認 め られ なかった.
4)以上のことより,今後,本 治療法は合併 症を有
し,手術困難症例のBPHに 対 し,有 用な治療法の
1つと考Txられた.
本論文の要旨は.日 本泌尿 器科 学会 中部総会第40回記念大
会の ミニ シソポジ ウムにおいて発表 した.
なお,agarphantomを用いて温度 分布に関する実験にお
いて,御 協力頂いた大阪 市立大学工学部電機 工学 科,堤 四
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